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Brecht, Loerke, Lichtenstein
Three German Poets
of the Twenties
Translations by Guy Stern
Introduction by Robert C. Conard
Deserving of a broader audience in this country are the lyricists Bertolt Brecht
(1898-1956), Oskar Loerke (1884-1941), and Alfred Lichtenstein (1889-1914). Their
poems are, however, virtually unobtainable in English. The dearth of Brech tian poetry in
translation is surprising for one of the best known dramatists and dramatic theorists of
this century, whose dramas are readily available in this country. A little poetry by Brecht
has appeared in English, but has frequently suffered from poor translation. This fact is
not so much a comment on the ability of his translators, as it is on the difficulty of
translating his poems. His language is simple, but deceptive (no German ever spoke
Brechtian colloquialisms), and his ideas are easy to grasp, but when this combination of
simplicity of language and content come together in English, too often the poem falls
flat.
The two songs presented here are both from Der Aufsteig und Fall der Stadt
Mahagonny (1928/29), The Rise and Fall of the City of Mahagonny. They show the early
Brecht, prior to his conversion to Marxism, to be a traditional humanist in the guise of a
cynic. The song "As You Make Your Bed" has clear overtones of the Three Penny Opera
from the same period as Mahagonny and deals with the same theme of the evils of
Capitalism (as Brecht sees them); i.e., the economic system creates a dog-eat-dog world in
which one is ruthlessly forced to protect his own interests.
The song "Against the Demagogues" reveals a humanist's love for life "now," without
deceptions. The first lines of the last stanza plead for social justice, stating in the
translation, "Don't ... be deluded,/when they exploit, deprive," but the original means
as well, that one should not let himself be seduced into exploiting others. These songs
show Brecht's turn to socialism to be a logical development from his anti-bourgeois
position.
Oskar Loerke's poetry is characterized by an absence of external effects and a high
degree of craftsmanship in tight forms. His lyrics are often esoteric, refined, and free of
metaphor. The latter trait permits the object of the poem to speak for itself. Loerke has
the ability to mirror the macrocosom in minutiae. He allows the reflection on an object
of a poem to combine with the object actually displayed to form a total picture of the
real and the unreal, combining the ephemeral and the eternal.
In the poem "Slave" Loerke's feeling for the oppressed finds expression. Whether the
slavery here is social or psychological is insignificant. Loerke, not a social poet in the
sense Brecht was, acknowledges in this poem the truth that idealism vanishes when a
person loses his human dignity. In "A Handclasp of Departure after Mortal Fear" and in
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"Visit" the esoteric experience of the poet transcends the personal and achieves universal
validity. The poem "The Site" divides its ten lines into five relating to the tree and the
spot where the bird anchors its claws, and five relating to the bird itself. Loerke's bird
seems a kin to Rilke's panther with its muteness and untold tale. But the title draws the
reader's thoughts back to the "Site" leaving the poem shrouded in mystery.
Alfred Lichtenstein died a young man in one of the early battles of World War I. The
two poems presented here are typical of his poetic oeuvre. Characteristic of his poems is
the coupling of everyday objects with grotesque, matter-of-fact, impossible predicates: a
horse trips over a lady, a baby-carriage screams, dogs curse. The entire order of the world
disolves in the dissociation of natural connections. From this standpoint Lich tenstein is a
representative of surrealistic early expressionism. Although his poems are often just a
series of statements, they are, nonetheless, very striking ones: the earth is a juicy Sunday
roast, the world a mousetrap. His tone is that of the cabaret, saucy and impertinent. But
behind his whimsy lies an absolute nihilism and ennui. Shortly before his death he wrote:
"Am Himmel brennt das brave Abendrot./Vielleicht bin ich in dreizehn Tagen tot." (In
the sky burns the 01' evening red./Perhaps in thirteen days I'll be dead.)
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Bertolt Brecht
Denn wie man sich bettet
Meine Herren, meine Mutter pragte
auf mich einst ein schlimmes Wort
Ich wurde enden im Schauhaus
oder an einem noch schlimmern Ort.
Ja, so ein Wort, das ist leicht gesagt,
aber ich sage euch: Daraus wird nichts!
Das konnt ihr nicht machen mit mir!
Was aus mir wird, das werden wir schon sehen!
Ein Mensch ist kein Tier!
Denn wie man sich bettet, so liegt man,
es deckt einen da keiner zu,
und wenn einer tritt, dann bin ich es,
und wird einer getreten, dann bist dU's!
Meine Herren, mein Freund, der sagte
mir damals ins Gesicht:
"Das Hochste auf Erden ist Liebe"
und "an morgen denkt man da nicht".
Ja, Liebe, das ist leicht gesagt,
doch solang man taglich alter wird
da wird nicht nach Liebe gefragt
da muB man seine kurze Zeit benutzen.
Ein Mensch ist kein Tier!
Denn wie man sich bettet, so liegt man,
es deckt einen da keiner zu,
und wenn einer tritt, dann bin ich es,
und wird einer getreten, dann bist dU's!
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Bertolt Brecht
As you make your bed
Now listen to what my mother told me
when she cursed me up and down :
"You will end up in the deathhouse
or in the vilest, foulest part of town."
Yeah, sure, such kind of talk is cheap,
but I tell you: That just won't come about!
Don't you fool with this gal, at least!
About my future - don't take any bets yet!
A Man is no beast!
Take care of yourself - and you're cared for
Wait for help - and wait till you're blue.
So if someone kicks, it is me, dear
And if someone's getting kicked, it is you!
Now listen, what my boy friend told me
when we lay face to face:
"Love's the world's most notable treasure"
"And thoughts of tomorrow are just base."
Yeah, love-talk, those are easy words,
but when you grow older every day
then love is strictly for the birds;
You better make hay, while the sun's still shining!
A Man ain't no beast!
Take care of yourself - and you're cared for
Wait for help - and wait till you're blue.
So if someone kicks, it is me, dear
And if someone's getting kicked, it is you!
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Bertolt Brecht
Gegen Verfiihrung

La~t euch nicht verfiihren
es gibt keine Wiederkehr.
Der Tag steht vor den Tiiren,
ihr konnt schon Nachtwind spiiren.
Es kommt kein Morgen mehr

2
La~t

euch nicht betriigen,
Leben wenig ist.
Schliirft es in vollen Ziigen,
es wird euch nicht geniigen,
wenn ihr es lassen mii~t.
Da~

3
La~t

euch nicht vertrosten,
ihr habt nicht zuviel Zeit.
La~t modern den Verwesten,
das Leben ist am gro~ten,
es steht nicht mehr bereit.

4
La~t euch nicht verfiihren
zu Fron und Ausgezehr.
Was kann euch Angst noch riihren,
ihr steht mit all den Tieren,
und es kommt nichts nachher.
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Bertolt Brecht
Against the Demagogues

Don't believe those phrases
of glorious after-life.
While sunlight brightly blazes,
Night's sneaking in by phases;
no new dawn will arrive.

2
Don't believe those liars
That life is worthless stuff.
Drain it till it expires;
when they light your funeral fires,
you won't have had enough.

3
Boys, ignore their stalling:
you don't have too much time.
Life only once comes calling;
then quickly night is falling;
the dead rot in their lime.

4
Don't you be deluded,
when they exploit, deprive.
Your fears can now be muted:
No beast - and Man's included Enjoys an after-life.

https://ecommons.udayton.edu/udr/vol6/iss1/4

29

6

Stern and Conard: Brecht, Loerke, Lichtenstein: Three German Poets of the Twenties
Oskar Loerke
Sklave
Ganz unten. Einer spricht zu seinem Leben
- Und seine Zuge sah ich schon im Spiegel :
Hier ist das Tor zu dir, mein Leben,
Es ware Zeit. Zeit ist dir nicht gegeben.
Mir wird zum Lose, gro~en Rades Speichen
Zu treten, um dich endlich zu erreichen,
Allein die Treppe dreht sich an der Nabe,
Und meine Freiheit kommt nicht aus dem Grabe.
So bleibt mein eignes Leben mi~gelungen,
Zu jenem fremden bin ich fortgezwungen.
Und jeder schw6rt, der Gute wird der Schlechte,
Dies Schicksal ist an mir das Weltgerechte.
Steif darf ich von mir gehn ins Schlafgenesen,
Der ich vorher bei mir nicht bin gewesen.
Aus einem Jenseits knarren schon die Dielen,
Am Traumbett hangen abgelegte Sielen.
Nun kommt zu spat, was etwa noch mag kommen.
1st es ein Schmerz, er ist vorweggenommen.
Und standhaft glaubte ich an jede Gnade,
Und jede trat ich nieder auf dem Rade.
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Oskar Loerke
The Slave
Deep down below. A man says to his life
- His face in mirrors have I spotted:
Here is the gate to you, my life;
It'd be high time. No time to you has been allotted.
It is my lot the spokes of giant wheels to tread
So that at last we two might meet.
But, oh, the stairs revolve around its nave,
And thus my freedom will not flee its grave.
And so my own life has miscarried
And to a strange one am I driven, harried.
And each one swears that good men, all, degenerate
A universal truth confirmed by my fate.
Gauchely I may walk from self to sleep that will restore
I who was not with myself before.
From the beyond already creak the planks;
From my bed of dreams the sloughed-off harness hangs.
What may perchance still come, it's coming too belated.
Be it some pain, it's been anticipated.
I trusted in each grace with steadfast zeal
And each I trod, upon the wheel.
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Oskar Loerke
Die Abschiedshand nach Todesschrecken
Was ich erfuhr, das habt ihr nicht erfahren.
Ich barst, der AngstschweiB hing mir in den Haaren.
Da tat ich, was die Ahnung ernst verwehrt:
Ich habe mich, ihr Lieben, umgekehrt.
Ich sah auf euch zurUck in groBer Trauer,
Denn aile schient ihr mir wie meine Kinder,
Ihr glicht noch Wachsenden, jedoch nicht minder
Ihr andern, Schwielenharten, die ihr grauer
Ais ich seid. PI6tzlich kam das Hiindereichen:
Ihr unter Waage, Stier und allen Zeichen
des Zodiaks Heimischen, lebt wohl, ihr aile.
Am Himmelsrad und seinem Stieg und Faile!
Ihr iiberseht die Hand, nicht frech und nicht verschiichtert;
Nicht trunken war die Hand, nun ist sie nicht erniichtert,
Sie sinkt, und unter Wiinschen vielen, vielen,
Kehrt einer immer wieder: M6gt ihr, Kinder, spielen!
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Oskar Loerke
A Handclasp of Departure after Mortal Fright
What I once lived you never lived before.
I burst, with fear's sweat wrung from hair and pore.
I then transgressed my portent's stringent bound:
My loved ones,all, to you I turned around.
With greatest sorrow I turned back to you,
For as my children you appeared to me,
Not just those growing, but to no less degree
You others, callous-hardened who
Are grayer still than I.
Came suddenly the clasping of the hands:
God-speed ye, whose dwelling now expands
'Cross Libra, Taurus, 'cross the zodiac's houses all,
Who with the wheels of heaven rise and fall.
Ye overlook the hand, not bold and yet not timid,
My hand, transported not before nor now drawn back in sober limits.
It drops, and 'mong many wishes I convey
One constantly returns: Ye children, may you play!
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Oskar Loerke
Besuch
Bisweilen kommt der Knabe mich besuchen,
Der einst mit meinem Namen hieB.
Er kommt und schweigt; nur seine Brauen fluchen,
Weil ich so viel aus ihm verderben lieB.
Von Grame gliihend, gleicht er keinem Schemen,
Doch mir gramverwandelt die Gestalt.
Ein Dritter aus uns, minder jung und alt
Ais wir, ist da, uns bei der Hand zu nehmen.
Das Leben wie das Jahr hat seine Mitte,
Den schonen Monat haben wir versaumt.
Das Leben wie der Tag hat seine Mitte,
Da haben wir von friih bis spat getraumt.
Das Leben wie der Nu hat seine Mitte,
Davon zu kosten haben wir versaumt.
VergeBt es nun, vergeBt, und seine Mitte
Hat euch das Leben wieder eingeraumt.
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Oskar Loerke
Visit
At times that boy comes here to visit
Who once was bearing this my name.
He comes in silence, cursing with brows all knitted,
Because so much in him I did defame.
Glowing in grief he seems no ghost;
'Tis my form that is withered, sorrow-stung.
A third form comes, less old, less young
Than we and lays his hands on both.
Life and each year do have their middle;
This bright month did we dissipate.
Life and each day do have their middle;
And then we dreamt from dawn till late.
Life and each instant have their middle;
To taste of them - that chance we'd dissipate.
Forget that now, forget, and yes, its middle
Your life once more will juvenate.
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Oskar Loerke

Statte
Ein StraBenbaum, von Nacht durchdrungen,
Yom Winde hin und her geschwungen.
Und auf dem h6hern, auf dem schlankern
Gezweige mag die Stelle sein,
Wo Krallen eines Vogels ankerh.
Der segelt auf seinem Blut allein.
In seinem Herzen liegt die Fabel,
Doch liipft er nicht zu sprechen den Schnabel:
Auf seiner Zunge felsenschwer
Schweigt einer andern alten Seele Wiederkehr.
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Oskar Loerke

The Site
A tree by the road, pierced by the night,
Swung by the wind from side to side.
And upon the higher, the lanker
boughs may be the spot,
Where the claws of a bird will anchor.
He is sailing upon no more than his blood.
A fable's lying inside his heart,
but he lifts not his beak the tale to impart:
Upon his tongue, heavy as crag,
Is muted another, an old soul come back.
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Alfred Lichtenstein

Die Dammerung
Ein dicker Junge spielt mit einem Teich.
Der Wind hat sich in einem Baum gefangen.
Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,
als ware ihm die Schminke ausgegangen.
Auf lange Kriicken schief herabgebiickt
und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme.
Ein blonder Dichter wird vielleicht verriickt.
Ein Pferdchen stolpert iiber eine Dame.
An einem Fenster klebt ein fetter Mann.
Ein Jiingling will ein weiches Weib besuchen.
Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an.
Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen.

Sommerfrische
Der Himmel ist wie eine blaue Qualle.
Und rings sind Felder, griine Wiesenhiigel Friedliche Welt, du gro~e Mausefalle,
Entkam ich endlich dir ... 0 hatt ich Fliigel Man wiirfelt. Sauft. Man schwatzt von Zukunftsstaaten.
Ein jeder iibt behaglich seine Schnauze.
Die Erde ist ein fetter Sonntagsbraten,
Hiibsch eingetunkt in sii~e Sonnensauce.
War doch ein Wind ... zerri~ mit Eisenklauen
Die sanfte Welt. Das wiirde mich ergetzen.
War doch ein Sturm ... der mii~t den sch6nen blauen
Ewigen Himmel tausendfach zerfetzen .

Published
38 by eCommons, 1969

15

University of Dayton Review, Vol. 6 [1969], No. 1, Art. 4
Alfred Lichtenstein

Twilight
A tree has gathered up a gale.
And playing with a pond is some fat lout.
The heavens look so hoboesque and pale,
As though their make-up had run out.
Upon long crutches, walking twisted, bent,
Two lame men crawl, while talking silly.
A blond-haired poet will probably soon rant.
And o'er a lady trips a tiny filly.
To a window some fat man is glued,
With an easy wench a youth would like an assignation.
A gray-haired clown is putting on his boots.
A baby-carriage screams and dogs bark out their imprecations.

Summer Vacation Spot
The sky looks like a jellyfish of blue
And all around are fields, and hills with meadows bright.
Oh peaceful world, you giant mousetrap you
If I could but escape, if wings could speed my flight!
We gamble. Guzzle. Of future states we idly boast.
Each one in comfort beats his gums.
The earth here is a juicy Sunday roast
And nicely covered with a sweetish sauce of sun.
Oh, if there were a wind with iron vise
that would destroy this gentle world. That'd raise my spirits high!
Oh, if there were a storm to atomize
in thousand smithereens that pretty, blue, eternal sky.
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